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　セミナープログラムの第１部では、駐日インド大使館のA. K. Thakur 公使から「イ
ンド経済の大きな変化」について、また、V. Shanker 科学技術参事官から「インドの
科学技術全般」に関しての講演がなされた。第２部では、インド情報通信省国立情報




第３部では、キタテック社のH. Obrai 社長からインドで ITに次ぐ新興産業となってい
る「バイオテクノロジー産業の概観」について、科学技術政策研究所桑原輝隆総務研究
官から「論文分析に見るインドの科学技術の動き」について、また、インド科学技術省
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素排出量の約 1.7％にあたる約 670 万 t‐CO2 の削
減に相当する２）。
参考 1）  「工場群の排熱実態調査研究」、譛省エネルギ
ーセンター
  http://www.eccj.or.jp/wasteheat/index.html
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報告書は 2005 年 12月に制定されたNASA授権法
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1） 2006年 3月 9日付中華人民共和国商務部リリー
ス 及 び 2006 年 6 月 14 付 Intellectual Property 
Rights Protectionリリース。
2）2006年 6月 19日付新華網。
3） 2006年 2月 14日付米国通商代表部（USTR）プ
レスリリース。
4） USTR̶2006 Special 301 Report U.S.̶China 
Trade Relations：Entering a New Phase of 
Greater Accountability and Enforcement
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4   ポリ乳酸の材料特性向上への研究開発課題蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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バイオマス 世界収量（億トン／年） 糖質収率（％） 糖質収量（億トン／年）
小麦 5.6 60 3.36
とうもろこし 5.3 60 3.18
米 5.3 60 3.18
馬鈴薯 2.7 15 0.14
キャッサバ 1.5 20 0.30
サツマイモ 1.3 25 0.33
サトウキビ 11.0 15 1.56
ビート 2.8 15 0.42
合計 35.5   12.8
バイオマス糖質収量については参考文献 32）を基に作成
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08）  Y. Isobe, T. Ino and Y. Kageyama, 
M. Nakano, A. Usuki, “Improvement
  of Heat Resistance for Bioplastics”，
SAE paper 2003‐01‐1124（2003）










11）  T. Oda, M. Yamato,“Application 
of Bioplastics for Automobile and 
Harmony with Environment”， 
SAE paper 2004‐01‐00731 （2004）
12）  T. Inoh, Y. Kageyama,“Investigation 
of Bioplastics for Automotive Parts”，
SAE paper 2003‐01‐2756（2003）







15）  M .  A lexandre ,  P .  Dubo i s ,  
“Polymer - layered S i l i cate  
Nanocomposites：Preparation, 
Properties and Uses of a New 
Class of Materials”，Material 
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22）  J. Ｗ . Cho, D. R. Paul, “Nylon 
6 Nanocomposites by Melt 
Compounding”，42, 1083 ～ 1094 
（2001）
23）  P. H. Nam, P. Maiti, M. Okamoto, 
T .  Ko t aka ,  N .  Hasegawa ,  
A .  Usuki ,  “A hierarch ica l  




24）  P .  M a i t i ,  P .  H .  N am ,  M .  
O k am o t o ,  “ I n f l u e n c e  o f  
Crystallization on Intercalation, 
Morphology, and Mechanical 
Properties of Polypropylene/
C a y  N a n o c o m p o s i t e s”，






26）  Erwin  T .H .  V ink ,  Kar l  R .  
Rabago, David A. Glassner, 
Patrick R. Gruber, “Applications 
of Life Cycle Assessment to 
Nature Works TM Polylactide 
P r o d u c t i o n ”，P o l y m e r  
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※  2 次元 CAD、3次元 CAD、CAEの用語は現在使用可能なCADの分類によく使
われる。CADは広義にはComputer Aided Design の英語どおり設計全般を支援
するツールである。CADは 2次元 CAD、3次元 CAD、CAE を包括した用語と
して使われる。
■用語説明■
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02）  平成 17 年度ものづくり基盤技
術の振興施策（ものづくり白書
2006年版）

















































13）  A.A.G.Requicha and H.B.Voelker: 
Solid Modeling, A Historical 
Summary and Contemporary 
Assessment, IEEE Computer 
Graphics and Applications, Vol. 2 
No.2,（1982）pp9‐24.











































































































科 学 技 術 動 向　2006年 8月号






























































































科 学 技 術 動 向　2006年 8月号





















































Information, Forecasting & 
Assessment Council：TIFAC）５）
から「Science and Technology in

























































Defense Research and Development 
Organization
Council of Scientific & Industrial Research 
Department of Atomic Energy
Department of Biotechnology 
Ministry of Information and Technology 
Ministry of Ocean Development 
Department of Science & Technology 
Department of Space
Indian Council of Agricultural Research 
Indian Council of Medical Research
Ministry of Environment & Forests
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図表５　 Growth in R&D Expenditure of Selected Central Government Scientific Agencies
 (approximate numbers)
DRDO：Defence Research and Development Organization（防衛研究開発機構）
DOS：Depertment of Space（宇宙局）
ICAR：Indian Council of Agricultural Research（農業研究委員会）
DAE：Department of Atomic Energy（核エネルギー局）
CSIR：Council of Scientific and Industrial Research（科学産業研究委員会）
DST：Department of Science & Technology（科学技術局）
ICMR：Indian Council of Medical Research（インド医学評議会）
MICT：Ministry of Communication and Information Technology（情報通信省）
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China 47,654 17,262 62,916 
India 108 256 364
Bangladesh 129 799 928
Sri Lanka 213 245 458
Nepal 124 238 362
学校基本調査報告書（平成 17年度）を基に講演者が集計
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70 億 US$ まで成長すると期待さ
れている。したがって、製薬産業
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思われる（by Dr. Gairola and Mr. 
Obrai）。
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03）  Science Technology Policy 2003：
http://www.tifac.org.in/news/
policy.htm
04）  India Vis ion 2020：http ://
planningcommission.nic.in/plans/
planrel/pl_vsn2020.pdf
05）  Techno l ogy  In f o rma t i on ,  
Forecasting & Assessment 
Council： http://www.tifac.org.in/
06）  Science and Technology in India 
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